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impairment ismild, speechand languagescoresmay
fallbelowthatofnormal-hearingchildren. Inaddition
tohaving limitedvocabularyknowledge,childrenwith
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also reported thatnormalPerformance Intelligence
Quotient（PIQ）canbeachievedinchildrenwithhearing
















whichserved tocompensate for the lossofhearing,
compared tochildrenwithhearingsensitivitywithin
normallimits.








　Hirota 33） andUchiyama et al. 34） evaluated the
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University. Selection criteria included being born
withhearing impairmentwithnoadditionaldisability
and having parentswho agreedwith our training


















in Japanese characters〔Kanji（Chinese character）
and/orKana〕,andbyspeech.Foralmost infants,sign






























Table 1. Number of years following the training program that 
             participants were tested for our study
Number of years Number of participants
3-5 years later 9
6-10 years later 11
11-15 years later 6
16-20 years later 2
>  21 years　　　 2
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received informationonlythroughauditorystimulation








Reading comprehensionwasmeasured just before
subjectsenteredelementaryschoolatage6,andthe
results（readingcomprehensionscores）wasreadfrom






section 1measures reading comprehension of long
paragraphsandsection2requiressubjectstoidentifythe
themeofthoseparagraphs.Inpart4,thesubjects’ability






















































Table 2. Age and number of hearing- impaired children at training initiation
Hearinglevel Correctedhearinglevel
Ageattraininginitiation ＜ 90dB ≥ 90dB ＜ 40dB 40 ≤70 ＜dB ≥ 70dB Total
＜ 1year 1 5 2 3 1 6
1year-1year11months 6 6 5 6 1 12
2year-2year11months 7 2 4 5 0 9
3year-3year11months 2 0 2 0 0 2
4year-4year11months 1 0 1 0 0 1
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the forced entry approachwithPIQ score, age at
training initiation,degreeofhearing loss,andreading
comprehensionscoreas independentvariables（Tables
Table 3. Reading comprehension level before the start of formal schooling classified by hearing levels
Readingcomprehensionlevel（deviationvaluerange）
1 2 3 4 5
（extremelylow,below34） （low,35-44） （normal,45-54） （high,55-64） （extremelyhigh,above65）
hearinglevels Total Mean Range Std.deviation
40-69dB 0 2 1 0 1 4 50.50 36-79 19.43
70-89dB 0 0 4 8 1 13 55.76 45-70 7.05
≥ 90dB 3 1 3 3 3 13 53.00 28-80 16.03
Total 3 3 8 11 5 30 53.86 28-80 13.01
Table 4. Results of VIQ, PIQ, FIQ（WISC- III or WAIS- III）
IQ VIQ PIQ FIQ
120-129 2 6 2
110-119 4 10 7
90-109 12 12 16
80-89 6 2 3
＜ 80 6 0 2
Mean 93.1 108.6 100.7
Range 54-124 87-129 71-122




Figure 1. Relationship between verbal intelligence quotient（VIQ）
              score and performance intelligence quotient（PIQ）score
Figure 2. Relationship between reading comprehension scores and 
              performance intelligence quotient（PIQ）scores
Figure 3. Relationship between reading comprehension scores and 
              verbal intelligence quotient（VIQ）scores
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Table 5. Relationship between VIQ score and PIQ score, age at training initiation, degree of hearing loss and reading comprehension score
β StandardError t-value p-value VIF
PIQscore 0.170 0.199 0.86 0.400 1.02
Ageattraininginitiation -0.168 0.221 -0.76 0.455 1.34
Degreeofhearingloss -0.0783 0.131 -0.60 0.555 1.31
Readingcomprehensionscore 0.987 0.190 5.18 ＜ 0.0001 1.06
PIQ,performanceintelligencequotient R²=0.570
Table 6. Result of Stepwise Multiple Regression for VIQ
β StandardError t-value p-value
Readingcomprehensionscore 1.04 0.18 5.79 ＜ 0.0001
 R²=0.545
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bothcomprehensionandexpressioninspokenlanguage,
ascapturedbyVIQscore, aswell asproblemswith














for languageacquisition regardlessof thedegreeof
hearing loss.The introduction ofwritten language
within the trainingmodality aidsword learningby
clarifying language comprehension and expression
whencommunicationviaauditoryandverbalchannels
isunclear.This is incontrast tochildrenwithnormal






　It has been reported that childrenwith hearing
impairmentcanunderstandwrittenlanguagefromtheage
of12monthsandthattheyareabletoacquirevocabulary































conventionally reported that readingcomprehension
ofchildrenwithhearing impairment isgenerally low,
thecurrentfindingssupportourpreviousfindingsthat
childrenwithhearing impairmentcanacquirewritten





















accuratelythanspoken language.The findingsof this
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文字 - 音声法による訓練を受けた聴覚障害者の言語能力の長期経過






字 -音声法による訓練を受けた 9歳から 39歳の聴覚障害児・者 30名である。対象の訓練開
始年齢、平均聴力レベル、就学前 6歳時点での読書力検査、及び就学以降のウェクスラー知
能検査の言語性知能（VIQ）、動作性知能（PIQ）の成績を調査した。統計処理は、ピアソン
の相関係数を用いウェクスラー知能検査で結果が得られたVIQと PIQ、読書力検査で結果が
得られた読書力偏差値との関係を調べた。VIQ値に影響を与えると考える因子として訓練開
始年齢、平均聴力レベル、PIQ、読書力偏差値を独立変数として選出し重回帰モデルを作成
した。さらにステップワイズ法にて詳細を検討した。その結果、VIQと読書力偏差値は高い
正の相関を示し、訓練開始年齢、平均聴力レベル、PIQについては強い無相関性を示した。
また、VIQの獲得は訓練開始年齢、聴力レベル、PIQに影響されないことがわかった。これ
までに、幼児期から文字言語の早期導入により、小学校就学前に年齢以上の読書力レベルが
獲得できることが報告されていることから、訓練開始年齢や平均聴力レベル、PIQにかかわ
らず、聴覚障害児が音声言語を獲得する上で、幼児期から文字言語を導入することは有効で
あると考える。
